































Ken:    Oh. I’m sorry.
概　　要
Emma: No problem.












　１. Excuse me.―That’s OK.
　２. I’m sorry.
　― SELECT English Conversation（三省堂），p.103
（例 4）
〈Apologies〉
１．I’m sorry I haven’t answered your 
email.―Don’t worry. I know how busy 
you are.
２．Excuse me for being late.―That’s OK. I 
just got here myself.
３．I have to apologize to you for giving 
you trouble.―Oh, it’s nothing.







―BIG DIPPER English Expression Ⅱ（数研出版）， p.104 






















































話 し 手（speaker）と 聞 き 手（hearer）が
存 在 す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 に お け
る 話 し 手 に よ る 発 話 行 為 は，陳 述 表 示 型
（Representatives），行為指導型（Directives），
行 為 拘 束 型（Commissives），態 度 表 明 型
（Expressives），宣告命名型（Declaratives）の５
つに分類されるが，謝罪の発話行為は態度表明
型に属する（Searle 1979, 山梨 1986）。
また，発話行為が適切に遂行されるため
に は，Seale（1969）が 適 切 さ の 条 件（felicity 
condition）と呼ぶ条件を満たす必要があり，








整理できる（Cf . Searle 1969，山梨 1986）。
命題内容条件　聞き手による過去の行為





誠 実 条 件　話し手は自分の行為を後悔して
いる








際に今でも参考になるものには Aijmer （1996）, 
Fraser（1981）, Cohen and Olshtain（1981）が
あるが，ここでは Olshtain and Cohen （1983）
による意味公式（semantic formula）をあげてお




Formula １: An expression of apology
    a.  An expression of regret
       “I’m sorry.”
    b.  An offer of apology
       “I apologize.”
    c.  A request for forgiveness
       “Excuse me.”
       “Please forgive me.”
       “Pardon me.”
Formula ２: An expression or account of the
　　　　　  situation
       　　   “The bus was delayed.”
Formula ３: An acknowledgment of
　　　　　  responsibility 
    a.  Accepting the blame
       “It is my fault.”
    b.  Expressing self-deficiency
       “I was confused.”
       “I wasn’t thinking.”
       “I didn’t see you.”
    c.  Recognizing the other person as 
        deserving apology.
       “You are right ! ”
    d.  Expressing lack of intent
       “I didn’t mean to.”
Formula ４: An offer of repair.
                “I’ll pay for the broken vase.”
                “I’ll help you get up.”
Formula ５: A promise of forbearance
                “It won’t happen again.”
Formula 1 はさらに３つの subformula に下
位分類されているが，いずれもapologize, be 
sorry, forgive, excuse, pardon といった“apology 
verb”が使われ，直接的な謝罪の表現になって
























formal    ←→   informal
polite     ←→   familiar
－ 34－
田中芳文
written  ←→   spoken
このなかで，謝罪の表現形式を formality の
観点から提示するものには，Coffey（1983）や
Tillitt and Bruder （1985）などがあるが，ここ
では前者の一部をあげておく。
<Formal>
  I beg your pardon.
  Please accept my apologies.
  Please excuse me.
  Please forgive me.
  I’m （really）（so）（very） sorry.

























る の が 通 例 で あ る（Tillitt and Bruder 1985， 
Wardhaugh 1985）。
謝 罪 を 受 諾 す る 場 合 の 表 現 に つ い て は，
Coffey （1983）と Tillitt and Bruder （1985）か
ら次の表現があげられる。
  Don’t worry about it.
  That’s all right.
  It’s OK.
  That’s OK.
  No problem.
  Forget it.
Ⅶ．Epilog
例 1 の“Sorry I’m late.”は，謝 罪 の ス ト
ラ テ ジ ー の 視 点 か ら 見 る と，Formula 1 の







例 3 に提示されている 2 つの表現は，同じ
Formula 1 で は あ る が，“Excuse me.”は“A 
request for forgiveness”であり，“I’m sorry.”
は“An expression of regret”であるという違
いがある。後者に対しても応答表現を提示する
必要がある。
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